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Sumη~aη1 studied the reliability of surveys concerning delusion of possession and 
characteristics of delusion of possession. The subjects were psychiatric patients who did 
not suffer from any organic mental disorders such as dementia， nor from any substance use 
disorders 
The results were: 
(1) The reliability of surveys concerning delusion of possession was examined in a 
test-retest fashion by a pair of psychiatrists and the reliability was very high such as Cohen 
K was 0.83 or 0.93. At the same time the scores of the Brief Psychiatric Rating Scale by 
the two raters were found to be highly correlated for most of the rating items. 
(2) As to the longitudinal change of delusion of possession， 78.9 % of a1 cases did not 
change. 
(3) The possession group was significantly more likely to have such delusions as refer司
ences and love which were related to suggestibility than the non-possession group. 
(4) The possession group was significantly more likely to have such pathological experi-
ences as auditory ha11ucinations， depersonalizations and passivity experiences than the 
non-possesslOn group. 
(5) As to the development of delusion of possession of schizophrenia， at first patients 
began to suffer from auditory ha11ucinations which commanded them， then from such ego 
disturbance as passivity experiences and depersonalizations and at the same time delusion 
of references and grandeur， and at last suffered from delusion of possession. 
(6) As to delusion of possession of schizophrenia， chief personality was not clearly 
distinguished from possession personality. 
Index Terms 















































































































ない. (精神科医歴，著者 8年， M2年).面接時質問内
容は①妄想の有無②滋依妄想の有無③幻覚の有無④滋依
内容であった.また同時に BriefPsychiatric Rating 
Scale (BPRS)の項目について評価記載した.窓依妄想












あるとされた 19名の患者のうち， A調査で否定された 3
名を除く 16名と， B調査で窓依妄想を有したことがある




















同じ 19名の患者を対象とした 1982年調査と 1988年
の滋依妄想調査との変化を表2に示した.1982年の調査































表 lにA調査において対象となった 19名の患者背景 つられる」などの心気的訴えと作為体験が出現し，作為
を示した.男子 11例女子 8例であり地域別では市部が 4 体験が増強するにつれて悪霊が滋いているとしづ滋依妄







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table 2. Longitudinal chang巴 ofdelusion of possession 
1982 
Case Present Past Content No. 
1 十 Human 
2 + 十 Spirit 
3 + Spirit 
4 十 Evil Spirit 
5 十 十 Evil Spirit 
6 十 十 Spirit 
7 十 God 
B + Fox 
9 十 + Unknown 
10 + Unknown 
11 + Human 
12 + Fox 
13 + God 
14 + God 
15 十 God 
16 + God 
17 + God 
18 十 God 
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十 十 Fox 
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delusion of possession なかったのは著者とMが全て同じ評定をしたためである.
1st Interviewer 2nd Interview巴r
Human Human 
Spirit Spirit 
Evil Spirit Evil Spirit 
Spirit Spirit 


















































A調査において再試験法による評定者間信頼度を検討 7. B調査での BPRSの評定者間信頼度
し，その結果を表3に示す.症例 11のみが著者とMとで B調査でi蚤依妄想を有したことのある 12例について，
違いが認められたが，他の 18例に関しては全く同じ判断 著者とMが再試験法による BPRS評価を記載し信頼度
が得られた. Cohenのh係数は 0.83で信頼度の高い結 を検定した〔表7).運動減退を除く全項目で有意な相関
呆であることを示している. を示した.特に心気的訴え，罪業感，街奇的な行動や姿
4. A調査における BPRSの評定者間信頼度 勢，誇大性，疑惑，幻覚，思考内容の異常，情動鈍麻，
A調査において，著者とMが再試験法による BPRS評 興奮の各項目で高い相関を示した.
価を記載し，信頼度を検討した(表 4).18項目のうち 14 8.窓依妄想と他の妄想との関連
j長依妄想調査における信頼性の検討と窓依妄想の特性について (307) 
Table 4. Inter.rater reliability of BPRSCl) 
Item Coeffici巴ntof correlation P 
Somatic concem .677 ** 
Anxiety .546 * 
Emotional withdrawal .567 * 
Conc巴ptualdisorganization .749 *** 
Guilt feelings .278 NS 
Tension .278 NS 
Mannerism and posturing .839 *** 
Grandiosity .954 *** 
Depr巴ssivemood .703 *** 
Hostility .66 ** 
Suspiciousness .693 ** 
Hallucinatory behavior .783 *** 
Motor retardation .265 NS 
Uncooperativeness .059 NS 
Unusual thought content .684 ** 
Blunted af巴ct .749 *** 
Excitement .747 *串*
Disorientation 
本 P<0.05 * *P<O.Ol * * *P<O.OOl 
Table 5. Background of the cases in 1988 survey 
No. of Cases 40 
S巴X Male 20 F巴mal巴 20
Age 38.4土12.2
Duration of hospitalization 18.7土10.2(Months) 
Duration of diseas巴 10.9士 8.2(Years) 
N o.of hospitalization 3.0:t 2.2 
Diagnosis (DSM II.R) Schizophr巴nia: 37， Others: 3 
A調査における対象患者 19例のうちA調査で滋依を 有している.即ち，滋依群ではl例につき平均3.25種類
否定した 3例を除く 16例と B調査で滋依妄想を有した の妄想を有しており，非滋依群では平均l.0種類の妄想
ことがあると述べた 12例を合わせた 28例を滋依群とし， を有していた.保有している妄想の種類は統計学的に有
B調査で滋依の経験がないと述べた非滋依群28例とを 意に滋依群が非窓依群より多かった.Ctニ6.91，p<O.Ol) 
比較し，滋依妄想と他の妄想との関連について検討し， 妄想の種類別では，迫害妄想Cx'二 4.791，dfニ1， pく
その結果を表8に示した 0.05)，関係妄想CX'=16.092，df=l， p<O.OOl)，注察
j儀依群は非j長依群と比較して，全体的に多くの妄想を 妄想 CX'=5.250，df=l， p<0.05)，追跡妄想 Cx'=


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabl巴 7. Inter-rat巴rreliability of BPRS (2) 
Item Coefficient of correlation P 
Somatic conc巴rn .769 *** 
Anxiety .663 ** 
Emotional withdrawal 421 * 
Conceptual disorganization .668 ** 
Guilt fe巴lings .841 *** 
Tension .426 * 
Mannerism and posturing 797 *** 
Grandiosity .921 *** 
Depressiv巴 mood .686 ** 
Hostility .692 ** 
Suspiciousness .703 **串
Hallucinatory behavior .813 **申
Motor r巴tardation .314 NS 
U ncoopera ti veness .597 * 
Unusual thought cont巴nt .734 *** 
Blunted affect .787 *** 
Excitement .718 *** 
Disori巴ntation
* P<0.05 *申P<O.Ol * * *P<O.OOl 
Table 8. Comparison of possession group and non.possession group about other delusion 
Cont巴ntsof delusion 
Possession group N on-possession group 
P 
(Nニ 28) (N=28) 
Persecution 21 13 * 
Reference 21 6 *** 
Observation 7 1 * 
Persuit 6 1 * 
Poisoning 4 2 NS 
Hypochondriacal 8 4 NS 
Sin and guilt 1 。 NS 
Poverty l 。 NS 
Grandeur 10 1 ** 
“Abstammung " 2 。 NS 
Love 10 。 串**
Total 91 28 
*P<0.05 * *P<O.OI * * *P<O.OOI 
(310) 飯 田 JI原
4.082， df=l， p<0.05)，誇大妄想 (x'ニ 9.164，df= 10. 霞依内容の守護性について
1， p<O.01)，恋愛妄想(x'=12.174，df=l， p<O.OO1) 窓依群の患者を対象として，その滋依内容が患者にと
で窓依群は非滋依群より有意に多くの妄想を有していた. って守護的なものであるか，敵対的なものであるかを調
一方被毒妄想，心気妄想，罪業妄想，貧困妄想，血統妄 査し，その結果を表 10に示した.滋依現象が守護的なも
想では両群間に有意差が認められなかった. のであると答えた 6例のうち 4例は神の滋依であり，霊
9. 患依妄想と他の病的体験との関連 と母親が各 1例づっ認められた.一方，敵対的なもので
愚依群と非滋依群が，他にどのような病的体験を有し あると答えた8例のうち 3例が神の滋依であり，キツネ
ているかを調査し，その結果を表 9に示した.窓依群は と悪霊が 2例，霊が 1例に認められた.また滋依現象は
非滋依群に比較して多くの病的体験を有しており，幻視 必らずしも守護的なものと敵対的なものとの区別がつけ
(x'ニ 6.720，df二 1，p<O.01)，幻聴(X'=17.150，df られず， 1"どちらでもない」という回答も 14例に認めら






Tabl巴 9. Comparison of possession group and non.possession group about oth巴rpathological 
expenences 
Possession group Non.poss巴ssiongroup 
P 
(N=28) (Nニ 28)
Visual hallucination 6 。 ** 
Auditory hallucination 27 13 *本*
Cenestopathy 8 l * 
Passivity experience 21 l *** 
Depersonalization 24 4 *** 
P巴rsonalitychang巴 2 。 NS 
*p<0.05 * *P<u.01 * *P<O.OQ1 
Table 10. Goodness or badness of delusion of possession 
Contents of poss巴ssion Good Bad N巴ithergood nor bad Total 
God 4 3 4 11 
Spirit 1 l 2 4 
Evil spirit 。 2 。 2 
Human 。 。 3 3 
Fox 。 2 1 3 
Buddha 。 。 1 1 
Unknown 。 。 1 1 
乱10ther l 。 。 1 
Owl 。 。 1 1 
Ancestor 。 。 l 1 
































































































体験に基づいて作られた意味づけ的色彩の強いものが多 り滋依とは iSelfJの一部である iMeJの異常な劇化に
いとし、う説を支持するものである. よって起こる状態である.すなわち Self(自己〉は，正
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